Summary: English/French/German by unknown
Marian Library Studies
Volume 2 Article 12
12-1-1970
Summary: English/French/German
Follow this and additional works at: http://ecommons.udayton.edu/ml_studies
Part of the Religion Commons
This Back Matter is brought to you for free and open access by the Marian Library Publications at eCommons. It has been accepted for inclusion in
Marian Library Studies by an authorized administrator of eCommons. For more information, please contact frice1@udayton.edu.
Recommended Citation
(1970) "Summary: English/French/German," Marian Library Studies: Vol. 2, Article 12, Pages 112-117.
Available at: http://ecommons.udayton.edu/ml_studies/vol2/iss1/12
... , 
... . r . ,. J • J 
. ' i' 'l 1' 'I ... 
'! I l l 
·' ·' 
.. , I' ., ., 
SUMMARY.···' ., j . . . 
. ' ~ 
i ' ~ I f 1' ~ 
.:.._ Father 'Agustin PEDROSA, S.M.,' prepar;d a critical :edition ~f the Mariale 
of Saint-Evroul as a' doctoral dissertatio~ at the l!niversity of Fribou'rg. in 1958. 
We are publishing here the Prologue, the Table of Contents, and the first two 
Sermons. The Sermons ai:e on' the' Annunciation: · The first comments on 
G~briel' s message and the Incarnation, using the creation . text of Genesis I. 
The second is based on Isaiah 7:14, in the context of 7:II-i5;'it exalts Christ and 
Mary as the fountain of divine mercy (14); the Virgin is praised as "inventrix 
gratiae, genitrix vitae, mater salutis" (2o). ··' 
- In his lecture given at the University of Dayton in 1968, "On Mariology in 
Orthodoxy", the noted scholar Rt. Rev. Alexander S CHMEMANN highliglits the 
basic difference between the Western and Orthodox approach to Mary. It is 
his opinion that Mariology is not irrelevant today, but that·it·is an effective 
means of examining some' of·the most ·pressing of mddern problems. He con-! 
trasts the western trend of makirig Mary' the obj~c~ of an almost separate cui~ / 
with the Orthodox approach, in which the vener;tion ofMary permeates the, 
entire life of the Church, from liturgy and iconography to popular daily devo-
tion. After succinctly discussing major Marian themes, Father Schmemann 
concentrates on the problem of ecclesiology, and its present polarization between 
authority and freedom, as expressed in institution versus change. For him, the 
central issue is not institutions and legalities, but the mystery of the Church, 
the Church as life, and it is here that Mary's singular role in ecclesiology arises. 
Mary is the New Eve, the icon of the Church; the Church partakes of her 
feminine beauty and humility, and Father feels that it is this particular life force 
that the Church should share with the world which hungers so for such a gift. 
- Father Emesto PIACENTINI's, O.F.M.Conv., article, "Divine maternity and 
spiritual maternity in the Marian thought of Father Kolbe, in relation to the 
Immaculate Conception and other Marian truths" is a theological analysis of the 
Marian thought of Father Kolbe. This work depends on various texts, some 
of which are as yet unedited. Father Kolbe insisted on the importance of the 
Immaculate Conception in our understanding of the person of Mary. When 




she did not say "my conception is without sin", but "I am the Immaculate 
Conception." She identified herself with this mystery. The Mother of; God (for 
she is essentially the Theotokos} was called into existence as creature (conceived, 
created) holy, sanctified in Christ. Father Kolbe dreamed of a systematic 
Mariology ~which he nev~r' had ·the time to. comp~se. Certam things ·are found 
in his thought which should not be too speculatively systematized. Father 
Pia~!!ntihi. ":ish~; t? make mor~ p~ecise tile relations which Father Kolbe establish:. 
ed between Divine Maternity, Immaculate 'conception, Spiritual Maternity, 
....... h.]- .. ~.; , •• ~,, • ~-~.... • 
Mediat10n, etc. ' , 1 I '" ol f ~ ,. 
- The Marian Teaching and Pr-;.;ac~g of Paul VI are presented in a co_mp~ete 
list-a summary of,1963-~967. ,Brief indications are given highlighting. the 
most importarii themes, the .differ~nt kuids ~f te~chn'Ig (p~eaching, ·.encyclicals, 
etc.); wh~n.:'where and. in what 'languages i:h~ il~pe. spoke:·' . ' ~ ; • 
• t~-..._ ~ I .. ..-I i .-.~~1'-t_} .. t . t ]': ...,. '1~ ~ .. • J .r'! ,:1 
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.::.__ Tlie_ histo!Yj. of; Mari~, deyotio~. req1;1ir~~ ma~y 1 ,r7s~¥ches. Father Am-; 
brosio de Pn~'A, S.J., explains "The begiruiings of the Feast, of the ImmacUlate 
Conception m Portcigal" ~th an e~cellent documentation going back to the 
beginning of the 13th century. . •· ' 
- D~: ~iJ)i~ .L.· u;~·A~'. re~~~e.~; +,.~t~<fstin(~pis?,de ,in;.~~~ evo!ut~?,n of 
devotl~n to the Blessed V1rgtn tn Sa~t Mary and t~e .I?ragon-KiJler (St. 
George) in Livonia (12th-1Jth I centuri~s), ~in?-d~r~i.n.41g..:..~ .. a1 sryle,that some 
pe""t,ple will perhaps fmd a little dramatized_::_the polltical implications of that 
• ,_ ·- • 1[ . ..) • ·~J ' ' . • ., • h1stor:y. . , 
.. r " 'J ~ • • .";t~>tr; n ~ 't.L" t.J!' l 
-:- A. report is ded!cated to. the~ centenary of the apparitions, at' Pontmain, cele-, 
~rated ~uring Ja~uary 1971. JWe are publishing.it in ~his issue (dated)~ecember.: 
1970) because 9f th~,slowne,ss: with ~hich once again. we are editing_our_review. 
The. events· atPoi]-~main take ,~m: a new iJ:nport~nce:.liturgical,\ pastoral, ecu-
menical;- they also. benefit from· the critical s!udy;·()f t~e.documents.made by 
R. Laurentin and; A.' Durand. rt I· -' . ·- ,., · ' 
. . 
- In Nova et.vetera"in Mariology, the director· of this review analyses the cur.: 
rent ·evolution in marian p\iblicatibru. ~Marian Library Studies takes its place 
among mariari' studies necessitated by present trends in the field; it is 'especially 
valuable for its critical edition of texts, for research on religious, iconographical, 
and cultural· symbolism; and for its historical bibliography. It is possible nowa-
days to 'see more clearly the linlits among scientific= disciplines, but. these are 







- Le Pere Agustin PEDROSA, sm. avait prepare 1' edition critique du Mariale 
de Saint-Evroul, comme i:hese.de doctorat, a l'uruversite de Fribourg, en 1958: 
Nous publions le Pro~ogu~, la table et les deux premiers sermons.'·'ce~x-Ci 
sont sui: 1' Annonciation. Le premier conimente le message de Gabriel et l'In-
carnation, en utilisant le texte de la creation ~n six jours de "Genese I. Le deu-
xieme se fonde sur lsaie 7,14, avec le contexte 7,11-15; il exalte le Christ et 
Marie comme'la fontaine des divines misericordes (no 14); la Vierge est celebree 
comme "inventrix gratiae, genitrix vitae, mater salutis" (no 20). · 
- Le Reverend 'Alexandre SCHMEMANN donna sa conference "On Mariology, 
in Orthodoxy" a l'Universite de Dayton, en 1968. L'auteur montre combien 
la devotion mariale fait partie integrante de la piete, de la liturgic dans l'Eglise 
orthodoxe. 11 n' est pas necessaire d' enserrer une devotion aussi vivante dans 
un legalisme qui voudrait forcer inutilement la piete. Ceci fait partie du myst~d 
de l'_Eglise; l'Eglise qui est d' abord la Vie et non d' abord une institution. Marie 
par toute sa vie, sa :Saintet~ est la Nouvelle Eve, I' leone de l'Eglise. Celle-ci 
i~te Marie; c' est la une force de vie que l'Eglise doit partager ·avec un monde 
qui en a bes'oin. 
' 
- L' article du Pere Ernesto PIACENTINI, ofin.conv. "Maternite divine et 
Maternit~ spirituelle dans ~la. pensee ma~iale du P~re Kol?e; en relation avecl'Im-
maculee Conception, et les autres verites mariales", est une analyse theologique 
dela pensee mar~le,du Pere Kolbe (mort martyr a Auschwitz en 1941). Ce 
travail s' appuie sur des textes dont quelques-uns sont inedits. Le Pere Kolbe 
insiste sur !'importance du mystere de l'Immaculee-Conception dans notre 
connaissance de la personne de Marie. Quand, a Lourdes, la Vierge donne' son 
nom, elle parait ~e defmir; car elle~ne dit pas "ma conception est sans peche", 
mais "je suis l'Immaculee-Conception". Elle s'identifie avec ce mystere. La 
Mere de' Dieu (car dle e_st. essentiellement la Theotokos) fut appelee a 1' existence 
comme creature con~ue: creee sainte, sanctifiee dans le Christ. Le ·p, Kolbe· 
revait d'une Mariologie systematique qu'il n'eut jamais le t~mps de composer: 
Certains trouveront que sa pe_nsee ne _do it pas etre 1 trop speculativement syste-
mati~e~. Le P. Piacentini~a voulu.preciser les relations que le P. Kolbe etablit 
entre Maternite Divine, Immaculee-Conception, Maternite ·spirituelle, Media-
tion, Royaute etc. 
--,.. Les enseignements ma,rial.s de pAUL VI sont presentes en un tableau-resume 
pour les annees 1963:.1967; avec indications des principaux themes, des lieuk 





- L'histoire de Ia devotion mariale requiert bien des monographies. Le Pere 
A. Ambrosio de PINA sj. explique "les debuts de Ia fete de l'Immaculee-Concep-
tion au Portugal" avec une documentation qui la fixe au debut du 13 e siecle. 
Dr. William L. URBAN (Monmouth College-Illinois-USA) retrace un epi-
sode de I' evolution des devotions a "Sainte Marie et Samt Georges qui tua le 
dragon", en Lettonie aux 12°, 13 e siecles; montrant-d'une maniere que d'aucuns 
peut-Ctre jugeront un peu dramatisee-les implications politiques de cette his-
toire. 
- .Une chr9nique est consacree au centenaire des apparitions de Pontmain, 
celebre: en janvier 1971. Nous Ia publions dans ce numero (date Decembre 
1970) a cause du retard avec lequ~l nous devons encore une fois editer notre 
revue. Les faits de Pontma~ prennent une importance nouvelle, liturgique, 
pastorale,. ce~'l!menique: ils ben~ficient ~ussi desormais de I' etude critique des 
documents qui a ete faite par R. Laurentin - A. Durand. 
- Avec Nova et Vetera en Mariologie, Ie Directeur de Ia Revue analyse I' evolu-
tion ·actuelle des publications 'mariales. Les 4farian Library Studies prennent 
leur place dans le travail exige par les etudes mariales actuelles; specialement 
pour I' edition critique des textes, les ·recherches sur les symbolismes religieux, 
iconographiques, ~culturels, Ia bibliographie historique. On voit mieux de nos 
jours les lirnites entre les disciples scientifiques; mais ce sont des lirnites ou les 
recherches se rencontrent au lieu de s'isoler et de se meconnaitre. 
INHALT 
- P. Agustin PEDROSA, sm. hatte schon in 1958, die kritische Auslage des 
Mariale von Saint-Evroul vorbereitet, als Doktorarbeit fiir die Universitat 
von Freiburg (Schweiz). Wir veroffentlichen das Vorwort, die Tafel, die zwei 
ersten Stiicke dieses Mariale. Die Predigten sind iiber die Verkiindigung. Die 
erste erklart die Botschaft des Engels und die Menschwerdung Christi, mit 
Verwendung des Erschaffungsberichtes in sechs Tagen (Genesis I). Die zweite 
stiitzt sich auf Jesaias 7,14 in Zusammenhang mit 7,i1-15; Christus und Maria 
sind als Bninnen der gottlichen Barmherzigkeiten hochgepriesen. Die Mutter 
Gottes ist auch gefeiert als: inventrix gratiae, genitrix vitae, mater salutis (no 20). 
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Summary-Sommaire~ Inhal( 
- Hochw. Alexander SCHMEMANN gab seine Vorlesung auf der Universitat 
von Dayton in 1968. Er zeigt uns wie die marianische Andac]lt, f~r_.dj~ 9~~4o­
doxen, ein wesentliches Stiick der Liturgie, der Frommigkeit'bildet:1 Da'ist 
k~ine Notwendigkeit, eine so le~endige Andacht in ein Legalismus einzusperren 
welcher die Frommigkeit "mmiitzlich zwingen mochte. I Das v~rsteht sich' im 
G~nein-uiis de~ Kir;he. Diese ist 'Z'uerst das L~ben und nicht ·zuerst eine- Institu-
tion.' ¥ar~a ~?~c~ ~r Le~en, ihre Heiligkel.tist, 1~e· Neue Eva:, di~ Ikone der 
Kirche. Diese will. Maria nichahmeti, und das ist eine Lebenskraft, welchedie 
. - ' ... t... • - - .. ~ f 
Kirche mit der ganzeit WeltJteilen mBchte: 
~ ... .-!"' ~- ,;, ...t • :r._ , . . .. 1 . ... "':.. ! 
-Der Artikel von_P. Ernesto PIACENTINI ofin.conv .. "Gottliche und g~ist~iche M~t­
terschaft im marianischen Denken von P. Kolbe: im Verhaltnis mit der Unbeflec~'j 
ten Empfangnis und den anderen marianischen Wahrheiten", ist eine theologisc~e 
Untersuchung des' mariiliischen Dellkens'in P. Kolbes Werken! Die Arbeit be-
griindei sich a~ zitierten Stellen 'die manchmal nur in Handschriften ziig~riglicll 
sind. • P. Kolbe betont 6fters die Bedeutsamkeit des Geheimnisses der Unbefleck-
ten Empfangnis fiir unsere ·vorstellung Marias als Person: W enn, in ~ourdes, 
die Heilige Jungfrau ihren Namen ati.gibt, scheint sie sich seiher zu bezeichnen; -
denn sie sagt nicht "meine · Empfangnis ist ohne Siinde"; sondem -"ich' bin did 
Unbefleckte Empfangnis".: Sie identifizi_ert sich mit dem! Geheimnis. Die 
Mutter Gottes (denn wesentlich ist sie die Theotok,os) wurd_e in's J?asein ge~ufe!!:, 
ein Geschopf,- das, heisst: empfangen-erschaffen, aber . als heilig, geheiligt in 
Christo. 1P. Koll~e _dachte immet: an.-eine,systematische M~iqlogie, a,ber e: ~~ 
nie dazu eine solche niederzuschreiben. Einige ~e~er ,werd.~n es vielleich~ v,:iin-
schen dass,man Kolbes Aussagen,nicht·zu theoretisch systematis~er.t:EJ>. Piac_e~-; 
tini verpflichtete sich genauer zu bestimmen. welche Verhaltni~se P ._ Kol~e fest-
gestellt hat zwischen Gottliche Mutterschaft, Unbefleckte Empfangnis, · geist-
liche Mutterschaft, Mittlerschaft, Konigtum usw. 
- Die marianischen Lehren des Papstes Paulus VI sind in zeitlicher Liste geord-
net und zusammengefasst, fiir die Jahre 1963-I967. Angegeben sifi4 die-oe.,. 
deutsamen Themen, die verschiedenen Lehrarten (Predigt, Enzyklika ... ), warm, 
wo, in welcher.Sprache der Papst geredet oder geschrieben hat. .. 
- ""'"-~ ••. 1, .~ l. , . ' ' f •. , ,. • l .- ' -~ 
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~ Die Geschichte dei> Marienandaclit mangelt an Monographeti.. _:P. Ambrosio 
DEPINA sj: gibt uns; iiber den ~'Anfang'des Festes der Unbefleckten• Empfangniss 
in ·Portugal", Dokumenten die bi; zum~Anfa:g.des. 13t~ Jahrh~ndert zuriick-
gehen. 1. • ~ " ••• ,, .... : . ··II;; · · J 
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Summary-Sommaire- Inhalt 
- Dr. William L. URBAN (Monmouth College-Illinois 0) erzahlt eine Episode 
der Geschichte der Andachten zu "Heilige Maria und (Skt. Georg) der Dra-
chentoter" in Lettonien (12-13s Jahrh.); in einer-vielleicht fur einige Leser zu-
dramatisierender Art, gibt er die politischen V erwickelungen dieser Geschichte. 
- Die Chronik berichtet iiber die Hundertjahrfeier der Erscheinungen in 
Pontmain (Franf.reich-neben Laval). Diese Feier fand statt am 17 Januar 1971. 
Wir geben die Chronik in dieser Nummer (Dez. 1970) weil wir noch einmal 
eine Verspatung erdulden miissen. Die Tatsachen von Pontmain erregen ein 
steigendes Interesse: in Liturgie, Seelsorge, Okumenismus; wiihrend der ge-
schichtliche lokale Antrieb eine Nebensache wird (der Krieg I87o-1871). Es 
ist auch sehr vorteilhaft dass man jetzt die kritischen Studien der Dokumenten 
(bei R. Laurentin - A. Durand) vorhanden hat. 
- Mit Nova et vetera in Mariologie studiert der Direktor der Zeitschrift die 
heutigen Umwandlungen in den marianischen Schriften. Marian Library Studies 
nimmt Platz im Werke das die Marianischeri Studien heutzutage erfordem; 
besonders fiir kritische Ausgaben; geschichtliche Bibliographie; Studien iiber 
Symbolismus in Religion, Ikonographie, Kultur. . Man sieht heute besser 
die Grenzen zwischen Wissenschaften; aber an diesen Grenzen konnen die 
Forschungen zusammenkommen, statt sich zu isolieren oder verkennen. 
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